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EDITORIAL
Looking towards the future: openness, dialogue and connection / Mirando al futuro: apertura, diálogo y conexión Bárbara M. Brizuela
Tufts University
In the last issue of 2017 we received a farewell and activity summary from the previous Editors-in-Chief, Nora Scheuer and Carles Monereo. During the years of their dedicated and excellent leadership, from 2012 to 2017, they spearheaded significant changes. They leave behind a number of models to follow, and a clear path in terms of priorities for the new editorial team. Under their leadership I worked as an Associate Editor, and during that time I was impressed, at each moment, by their generosity and work ethic and the depth of their contributionswhether through a commentary, their vision for the journal or their texts and annual reports. The journal's latest impact factor has been the second best in its history, indicating how positive the previous decisions of the Editors-in-Chief have been, even though they have never been obsessed or concerned exclusively with improving this index and we are aware of the multiplicity of factors that affect it. With the launch of this new editorial cycle, we want to share some reflections on how we want to build on the legacies left by Nora and Carles in the areas of collaboration, the consolidation of the journal at the international level and openness in the pursuit of new ideas. These are just three of the previous team's many qualities that we would like to emphasize regarding how they help us think of the goals for this new stage. These three areas are connected with a vision of openness, dialogue and connection that we want to highlight as a guiding thread moving forward.
When trying to build on the legacy of the previous team, there will be continuities, of course, as well as some changes, which I describe in these reflections. A first element of continuity refers to the editorial leadership team (Ana Pedrazzini and Anna Sala will remain with the journal, although with different roles from those they had on the previous team; Gloria Palomino will continue in charge of production and translation) and the Associate Editors (three from the previous team will continue in this new stage: Alfredo Bautista, Selma Leitão and Ana Margarida Veiga Simão). Likewise, the journal's editorial board remains mostly unchanged, though with some important additions, such as the previous Editors-in-Chief (Nora Scheuer and Carles Monereo) and the incorporation of internationally renowned researchers such as Paul Harris (Harvard University), Geoffrey Saxe (University of California, Berkeley) and Deanna Kuhn (Teachers College, Columbia University), who have already collaborated in the Prospectives section of the journal. Finally, the journal will continue with the Prospectives sections and will publish one or two special issues each year.
Collaboration as a quality of academic work I am certain that Nora and Carles were the first Editors-in-Chief of the journal who collaborated across the Atlantic -Nora in Argentina and Carles in Spain. In fact, Nora was the first Editor-in-Chief located in Latin America, though previous teams had included Associate Editors located in Latin America. This openness to collaboration across borders, institutions and infrastructures illustrates the legacy left behind by the previous team, and connects to the other two aspects I will highlight below regarding international consolidation and openness in the pursuit of new ideas. Surely Nora and Carles faced great challenges working through time zones and different institutions, but I am also certain that these challenges contributed to the quality and depth of the work they undertook. As for the legacy they leave us, one of the goals we have in this new stage is to foster collaboration, openness, dialogue and connection, either through the editorial leadership team itself -which this time is situated in three different countries (in the United States with myself as Editor-in-Chief and Aliska Gibbins as Managing Editor, in Argentina with Ana Pedrazzini as Editorial Advisor, and in Spain with Raquel Cerdán as Deputy Editor, Gloria Palomino as Production and Translation Coordinator and Anna Sala as Senior Managing Editor) -or through special issues or articles in the Prospectives section, among others. The idea of the academic confined to their study, meditating and writing, seems outdated, or at least inadequate to describe the disciplines that contribute to our journal. Nowadays, the cornerstone in development, education and learning sciences is collaboration, whether it is inter-institutional, international or interdisciplinary. In the same way that the collaboration between Nora and Carles informed their deep and rich work, it is our goal to continue encouraging collaborations, hoping for similar outcomes. This modality of work is already reflected among the manuscripts received in 2016, when co-authorship between two researchers was the most frequent submission, followed by authorship between three and four researchers. In fact, in 2016 the Editors-in-Chief reported on the decrease, over the years, in the number of manuscripts written by a single author.
The consolidation of the journal at the international level I have already mentioned the collaboration across the Atlantic of the previous Editors-in-Chief and the international composition of the current editorial leadership team. In addition, one of the biggest changes that occurred under the previous leadership was the move in 2014 to Taylor & Francis and a new platform that gives us access to a manuscript management tool used worldwide by researchers in social and behavioural sciences. As if this were not enough, at the same time, starting with the first issue in 2014 (37/1), the entire content of the journal is published simultaneously in Spanish and English. This represents an opening of the journal to readers and authors in both languages, covering a much broader spectrum of the Spanish-speaking, Anglo-Saxon and international world, given the role that English plays today as a worldwide lingua franca. It is our goal in this new stage to make the most of these powerful tools to encourage the participation of authors beyond the Spanish-speaking world. Despite these two changes in 2014 -the management of the journal by Taylor & Francis and its bilingual publication -most authors who submit manuscripts are still from Spain, although there was a 14% decrease between 2013 and 2016 in the number of authors from this country. In addition, the number of manuscripts submitted in English is much lower than those received in Spanish. From 2014 to 2016, 18% of the manuscripts received were written in English. Since the journal is now bilingual, one of our goals is for the number of manuscripts submitted in English to be closer to 50%. In this area, in the first six months of 2017, 23% of the articles received were written in English. At the end of 2017 we will assess if this shift is sustained or increased. If so, it will be welcome news. Likewise, we would like to increase the origin of the manuscripts received in the journal, in order to achieve a more balanced worldwide representation.
In this area a change we have implemented in this new cycle relates to the composition and representation of the team of Associate Editors. While in the previous cycle the Associate Editors from the Spanish-speaking world comprised three-quarters of the team, in this cycle we have diversified the team's composition with the goal, in turn, to increase the origin of readers, authors and reviewers of the journal. We have increased from two to three the number of Associate Editors from the United States (Sarah Michaels, Marta Civil and Judit Moschkovich -the last two are bilingual in Spanish and English and have roots in Spanish-speaking countries); we have incorporated two Associate Editors based in the United Kingdom (Ricardo Nemirovsky and Marisol Basilio, both bilingual in Spanish and English with roots in Spanish-speaking countries); five from other European countries (Tobias Richter and Marc Stadtler from Germany, Ana Margarida Veiga Simão from Portugal, Mônica MacedoRouet from France and Maria Grever from the Netherlands); and an Associate Editor located in Asia (Alfredo Bautista, bilingual in Spanish and English and with roots in Spain). In addition to these researchers located across the world, there are four Associate Editors from Spain and Latin America (María Consuelo Cañadas from Spain, Celia Rosemberg and Analía Salsa from Argentina and Selma Leitão from Brazil), three of them from Spanish-speaking countries.
At the same time that we embrace this greater openness at the international level, we recognize the importance of the journal's history: four of the five members of the editorial leadership team and a total of eight of the 15 Associate Editors are bilingual in Spanish and English and are either located or have roots in Spanish-speaking countries. In this way, we respect the origin and trajectory of the journal, while looking towards the future. It is interesting to note that six of the 20 members of the editorial team (comprised of the five members of the editorial leadership team and 15 Associate Editors) are bilingual and are based in countries other than those of their origin. That is, a third of the team is accustomed in their daily lives to translating (for themselves, for their families), to dialogue across borders, habits and manners. To a large extent, this reflects the migration and mobility situation that characterizes the world in which we live. For example, the latest annual report of the Instituto Cervantes (2016) details that currently, the Spanish-speaking population in the United States (42,561,531) is similar to that in Spain (42, 916, 976) . The prediction is that in 2060, the United States will be the country with the second most Spanish speakers in the world, after Mexico. According to the Instituto Cervantes (2016), the United States Census Bureau estimates that in 2060 one in three United States residents will be Spanish-speaking, reflecting again an open and connected world where dialogue -a fertile dialogue as indicated by Monereo and Scheuer (2017) is a must.
Openness in the pursuit of new ideas
Needless to say, the prior editorial team's emphasis on collaboration and its international opening through the move to Taylor & Francis and the publication of the journal in two languages indicate an obvious openness in the pursuit of new ideas. Also, the previous team launched a new section of the journal, Prospectives articles, from my point of view one of its greatest achievements. These are novel texts and critical reflections, by invitation only, which have been authored by some of the most renowned international researchers. This section was inaugurated with an article by Barbara Rogoff (2012) , and has received contributions from researchers from universities in Canada, Finland, France, Greece, Israel, Russia and Sweden. Reading the list of authors in this section is overwhelming, since it includes some of the researchers with the greatest impact in our disciplines. The project of the new editorial team includes continuing this section, launched in this new cycle with an article by Jeanne Bamberger, professor emeritus from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the United States, and current professor at the University of California, Berkeley, also in the United States. According to Taylor & Francis's website, the three most-read articles in the journal are Prospectives -a possible indication of the success of this section. Of course, the fact that they are open-access articles also contributes to their popularity.
In terms of openness to new ideas, one area of concern for the new editorial team is related to the limited range in the thematic areas represented among the manuscripts received by the journal. Despite the broad range of possible thematic areas in the disciplines of development, education and learning, half of the manuscripts received from 2013 to 2016 referred to only four areas: socioemotional development (21%); educational change, change in practices, development and professional identity, teacher training and competencies (12%); developmental disorders, special educational needs and inclusive education (11%); and learning, teaching and cognitive processes in first-language orality, reading, writing and academic language (9%). This was another reason that led us to the selection of the new team of Associate Editors. We were looking not only for a broader global representation in the editorial team, but also a broader representation in their areas of specialization. Four of the Associate Editors' specializations are in general psychology, development, education and learning; five of them have a specialty in language-related subjects; three of them have a specialization in learning and development in the area of mathematics; two of them in learning and development in the area of natural sciences; and one in learning and development in the area of social sciences and history. Our hope is that the geographical, institutional and thematic diversity of the editorial team, with their connections and roots in different countries and specialties, will gradually lead to a diversification of the geographic origin of the manuscripts we receive as well as the thematic areas represented.
Looking towards the future
We launch this new stage with a solid foundation and a clear path, with the pillars of collaboration, the consolidation of the journal at the international level and openness in the pursuit of new ideas, and with the thread of openness, dialogue and connection. We will continue with the practice of systematically analysing the manuscripts received -taking into account information regarding authorship, language, topics, methodologies of data collection and analysis, participants in the studies and reasons for rejection when appropriate. This will help inform and adjust our strategies to ensure that we achieve our goals to the greatest extent possible. This kind of analysis indicates that in 2016, 60% of the manuscripts received were rejected by the editorial team before being sent out for peer review. The rejection reasons were that the general approach/topic of the manuscript did not respond to the editorial line of the journal, followed by methodological shortcomings and/or the fact that these were theoretical manuscripts. In the first six months of 2017, 75% of manuscripts were rejected by the editorial team before being sent for peer review, for similar reasons.
Another change we have already implemented is to increase the word limit for manuscripts we accept for review from 7,000 to 10,000 words. This responds directly to a tension identified by the previous Editors-in-Chief:
Another matter to resolve is the position of publishing studies in authentic contexts, from complementary methodologies on one hand and a strict limiting of the range of the manuscripts on the other. (Monereo & Scheuer, 2017, p. 818) Our aim is therefore to match our editorial line, which clearly prioritizes studies of theoretical, methodological and empirical depth on development, education and learning that explore explanatory models of these complex processes, with a platform that facilitates the communication of such studies through a greater manuscript extension.
In closing, I invite authors, readers, the editorial board, the editorial leadership team and the Associate Editors to participate in this new cycle, integrating the perspectives of openness, dialogue and connection, with the pillars and the legacy of collaboration, the consolidation of the journal at the international level and openness in the pursuit of new ideas left behind by the previous editorial team. Openness, dialogue and connection to new ideas, perspectives, themes, research, theoretical frameworks, fields, geographical spaces, contexts, languages. Needless to say, in the global political climate that we are currently experiencing, and with the added technological revolution we have faced in the last 20 years, this openness, this dialogue and this connection are essential. This openness, this dialogue and this connection are intimately related to the opportunity we face with the journal's publication in two languages through a platform of international reach, a novelty that was not true in 2012 when the previous Editorsin-Chief took over the leadership of the journal. It is a challenge we should embrace as it benefits us all, and it is our responsibility to make the most of it.
Mirando al futuro: apertura, diálogo y conexión En el último número del 2017 recibimos la despedida y resumen de sus actividades por parte de los Editores Generales del ciclo anterior, Nora Scheuer y Carles Monereo. Faltan adjetivos para caracterizar los grandes cambios y la pequeña revolución que ocurrieron durante los años de su dedicada y excelente dirección, desde 2012 a 2017. Ellos nos dejan una cantidad de modelos a seguir, y un camino claro en cuanto a las prioridades para el equipo que comienza sus actividades. Bajo su dirección me desempeñé como Editora Asociada y durante ese tiempo me impactaron, en cada momento, su generosidad, su ética de trabajo y la profundidad de cada una de sus aportaciones -sea a través de un comentario, de su visión para la revista, de sus escritos e informes anuales. El último índice de impacto de la revista ha sido el segundo mejor en toda su historia, indicando lo positivas que han sido las decisiones que han tomado los anteriores Editores Generales, aunque no hayan en ningún momento estado obsesionados ni preocupados exclusivamente por mejorar este índice y seamos conscientes de la multiplicidad de factores que inciden en el mismo.
En el lanzamiento de este nuevo ciclo editorial, queremos compartir algunas reflexiones en cuanto a la manera en que queremos afianzar los legados que nos dejan Nora y Carles en las áreas de colaboración; del afianzamiento de la revista a nivel internacional; y de la apertura en la búsqueda de nuevas ideas. Estas son solo tres de las muchas cualidades del equipo anterior que quisiéramos resaltar en cuanto a cómo ayudan a pensar los objetivos para esta nueva etapa. Estas tres áreas se conectan con una visión de apertura, diálogo y conexión que queremos enfatizar como hilo conductor para esta nueva etapa.
Al tratar de construir propuestas sobre el legado del equipo anterior, existirán continuidades, claro está, como algunos cambios, que describo en estas reflexiones. Un primer elemento de continuidad a resaltar es el que se refiere al equipo directivo editorial (Ana Pedrazzini y Anna Sala permancerán en la revista, aunque con roles distintos a los que desempeñaron en la gestión anterior; Gloria Palomino continuará a cargo de la producción y traducción de la revista) y la relativa a los Editores Asociados (tres de los Editores del equipo anterior continuarán en esta nueva etapa: Alfredo Bautista, Selma Leitão y Ana Margarida Veiga Simão). Asimismo, el consejo editorial de la revista permanece en su mayoría igual al del equipo anterior, con algunas adiciones importantes, como ser los Editores Generales anteriores (Nora Scheuer y Carles Monereo) y la incorporación de investigadores de reconocido prestigio internacional como Paul Harris (Harvard University), Geoffrey Saxe (University of California, Berkeley) y Deanna Kuhn (Teachers College, Columbia University) que habían ya colaborado en la sección Prospectivas de Infancia y Aprendizaje. Finalmente, la revista continuará con las secciones de Prospectivas y publicando uno o dos números especiales al año.
La colaboración como cualidad del trabajo académico Creo que no me equivoco al decir que Nora y Carles fueron los primeros Editores Generales de la revista que colaboraron a través del Atlántico -Nora en Argentina y Carles en España. Ciertamente, Nora fue la primera Editora General situada en Latinoamérica, aunque ya equipos anteriores habían incluido Editores Asociados situados en Latinoamérica. Esta apertura a la colaboración a través de fronteras, de instituciones e infraestructuras, ilustra el legado que nos deja el equipo anterior en este aspecto, y se conecta a los otros dos aspectos que resaltaré a continuación sobre afianzamiento a nivel internacional y apertura en la búsqueda de ideas. Seguramente Nora y Carles debieron enfrentar grandes desafíos al trabajar a través de husos horarios e instituciones diferentes, pero también tengo la certeza de que estos mismos desafíos contribuyeron a la calidad y profundidad del trabajo que emprendieron. En cuanto al legado que nos dejan, uno de los objetivos que tenemos en esta nueva etapa es el de fomentar las colaboraciones, la apertura, el diálogo y la conexión, sea a través del equipo directivo editorial en sí mismo -que esta vez se sitúa en tres países diferentes (en Estados Unidos conmigo como Editora General y Aliska Gibbins como Coordinadora Editorial; en Argentina con Ana Pedrazzini como Asesora Editorial; y en España con Raquel Cerdán como Editora Adjunta, Gloria Palomino como Coordinadora de Producción y Traducción y Anna Sala como Directora Editorial) -sea a través de los números especiales o a través de los artículos de la sección de Prospectivas, entre otros. La idea del académico recluido en su estudio, meditando y escribiendo, parece anticuada o por lo menos poco adecuada a las disciplinas que nutren nuestra revista. Actualmente, la piedra angular en las ciencias del desarrollo, de la educación y del aprendizaje es la colaboración, sea esta inter-institucional, internacional o interdisciplinaria. Del mismo modo que la colaboración entre Nora y Carles informó un trabajo profundo y rico, es nuestro objetivo continuar alentando las colaboraciones, esperando los mismos frutos. Esta modalidad de trabajo ya está reflejada en los manuscritos recibidos en 2016, año en el que la coautoría entre dos personas fue la más numerosa, seguida por la autoría realizada entre tres y cuatro investigadores. De hecho, los Editores Generales nos informaban en 2016 sobre el decremento en el número de manuscritos elaborados por un único autor en el transcurso de los años.
El afianzamiento de la revista a nivel internacional
Ya mencioné la colaboración a través del Atlántico de los Editores Generales anteriores y la composición internacional del equipo directivo editorial actual. Adicionalmente, uno de los mayores cambios que ocurrieron bajo su dirección fue el paso en 2014 a Taylor & Francis y a una nueva plataforma que nos brinda acceso a una herramienta para el manejo de manuscritos ampliamente utilizada en el mundo por investigadores en ciencias sociales y del comportamiento. Por si esto fuera poco, al mismo tiempo, desde el primer número del 2014 (37/1), todo el contenido de la revista se publica de manera bilingüe, simultáneamente en castellano e inglés. Esto representa una apertura de la revista a lectores y autores en ambas lenguas, cubriendo un espectro mucho más amplio del mundo hispanoparlante, anglosajón e internacional, dado el rol que juega hoy en día el inglés como lengua franca a nivel mundial. Es nuestro objetivo en esta nueva etapa aprovechar al máximo estas poderosas herramientas para incentivar la participación de autores más allá del mundo hispanohablante. A pesar de estos dos cambios que se dieron en 2014 -el paso de la revista a Taylor & Francis y su publicación bilingüe -España sigue siendo el país del que provienen la mayor parte de los autores, aunque se registra un decremento del 14% entre 2013 y 2016. Adicionalmente, la tasa de recepción de manuscritos es bastante menor en inglés que los recibidos en castellano. Desde 2014 a 2016, el 18% de los manuscritos recibidos estaban escritos en inglés. Dado que la revista es ahora bilingüe, uno de nuestros objetivos es lograr que la cantidad de artículos recibidos en inglés se aproxime al 50%. En este sentido, en los primeros seis meses del 2017, el 23% de los artículos recibidos estaban escritos en inglés. Al finalizar el año veremos si esta proporción se sostiene o incrementa. De ser así, será una agradable noticia. Asimismo, nos gustaría lograr ampliar la procedencia de los manuscritos que se reciben en la revista, para lograr una representación más equilibrada a nivel mundial.
En esta área un cambio que hemos implementado en este nuevo ciclo tiene que ver con la composición y representación del equipo de Editores Asociados. Mientras que en el ciclo anterior los Editores Asociados del mundo hispanoparlante conformaban tres cuartas partes del equipo, en este ciclo hemos diversificado su composición con el objetivo de, a su vez, ampliar la procedencia de lectores, autores y revisores de la revista. Hemos incrementado de dos a tres la cantidad de Editores Asociados provenientes de Estados Unidos (Sarah Michaels, Marta Civil y Judit Moschkovich -las últimas dos bilingües castellano/inglés y con raíces en países de habla hispana), hemos incorporado dos Editores del Reino Unido (Ricardo Nemirovsky y Marisol Basilio, ambos bilingües castellano/inglés con raíces en países de habla hispana), cinco de otros países de Europa (Tobias Richter y Marc Stadtler de Alemania, Ana Margarida Veiga Simão de Portugal, Mônica Macedo-Rouet de Francia y Maria Grever de los Baíses Bajos) y un Editor Asociado situado en Asia (Alfredo Bautista, bilingüe castellano/inglés y con raíces en España). A estos investigadores situados a lo ancho y largo del mundo se suman cuatro Editores Asociados procedentes de España y Latinoamérica, tres de ellas de países hispanoparlantes (María Consuelo Cañadas de España, Celia Rosemberg y Analía Salsa de Argentina, y Selma Leitão de Brasil).
A pesar de esta mayor apertura a nivel internacional, reconocemos la importancia de la historia de la revista: cuatro de los cinco miembros del equipo directivo editorial y un total de ocho de los 15 Editores Asociados son bilingües castellano/inglés y ya sea radicados o con raíces en países de habla hispana. De este modo, tratamos de respetar el origen y la trayectoria de la revista, pero lo hacemos mirando al futuro. Es interesante resaltar que seis de los 20 miembros del equipo editorial (compuesto por los cinco miembros del equipo directivo editorial y 15 Editores Asociados) somos bilingües y estamos radicados en países que no son los de origen. Es decir, un tercio del equipo está acostumbrado en su vida diaria a traducir (ya sea para ellos mismos, para su familia), a dialogar a través de fronteras, hábitos y modos. Se trata de una situación que, en buena medida, refleja la situación de migración y movilidad que caracteriza el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, el último informe anual del Instituto Cervantes (2016) La apertura en la búsqueda de nuevas ideas De más está decir que la tendencia del equipo editorial anterior a la colaboración y su apertura internacional a través del paso a Taylor & Francis y la publicación de la revista en dos lenguas indican una obvia apertura en la búsqueda de nuevas ideas. Asimismo, el equipo anterior lanzó una nueva sección de la revista, los artículos de Prospectivas, desde mi punto de vista uno de sus mayores logros. Estos son textos inéditos y reflexiones críticas, por invitación, que han contado con las contribuciones de algunos de los investigadores de mayor renombre a nivel internacional. Esta sección se inauguró con un artículo de Barbara Rogoff (2012) , y ha contado con contribuciones de investigadores de universidades de Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Israel, Rusia y Suecia. Leer el listado de autores en esta sección es abrumador, ya que incluye algunos de los investigadores de mayor impacto en nuestras disciplinas. El proyecto del nuevo equipo editorial incluye continuar con esta sección, inaugurada en este nuevo ciclo con el artículo de Jeanne Bamberger, profesora emérita de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Estados Unidos, y actual profesora en University of California, Berkeley (también en Estados Unidos). De acuerdo a la página de la revista en la plataforma electrónica de Taylor & Francis, los tres artículos más leídos en la revista son de Prospectivas -una posible indicación del éxito de esta sección. Claro está, el hecho que sean artículos de acceso abierto puede contribuir a la popularidad de estos artículos.
En términos de la apertura a nuevas ideas, una preocupación para el nuevo equipo editorial tiene que ver con el rango limitado de áreas temáticas de los manuscritos recibidos en la revista. A pesar del amplio espectro de posibles áreas temáticas en las disciplinas del desarrollo, de la educación y del aprendizaje, la mitad de los manuscritos recibidos desde 2013 a 2016 se refieren a solo cuatro áreas: desarrollo socio-emocional (21%); cambio educativo, cambio en las prácticas, desarrollo e identidad profesional, formación y competencias docentes (12%); alteraciones del desarrollo y necesidades educativas especiales, educación inclusiva (11%); y aprendizaje, enseñanza y procesos cognitivos en oralidad, lectura, escritura y lenguaje académico en primera lengua (9%). Este fue otro motivo que nos llevó a la selección de los Editores Asociados del nuevo equipo. Buscamos no solo un cambio a través de una representación más amplia a nivel mundial en el equipo editorial, sino también una representación más amplia en cuanto a las áreas temáticas que representan los Editores Asociados. Cuatro de los Editores tienen su especialidad específica en psicología general, del desarrollo, de la educación y del aprendizaje; cinco de ellos tienen especialidad en temas relacionados con el lenguaje; tres de ellos tienen especialidad en aprendizaje y desarrollo en el área de las matemáticas; dos de ellos en el aprendizaje y desarrollo en el área de las ciencias naturales; y uno en el aprendizaje y desarrollo en el área de las ciencias sociales y la historia. La apuesta que hacemos es que la diversidad geográfica, institucional y temática del equipo editorial, con sus conexiones y raíces en distintos países y especialidades, lleve, poco a poco, a diversificar la procedencia geográfica de los manuscritos recibidos así como las áreas temáticas representadas.
Mirando al futuro
Lanzamos esta nueva etapa con una base sólida y un camino claro, con los pilares de la colaboración; del afianzamiento de la revista a nivel internacional; de la apertura en la búsqueda de nuevas ideas, y con el hilo conductor de la apertura, el diálogo y la conexión. Continuaremos con la práctica de analizar sistemáticamente los manuscritos recibidos -atendiendo a información relativa a la autoría, idioma, temas, metodologías de relevamiento y análisis, participantes en los estudios y motivos de desestimación cuando corresponda. Esto ayudará a informar y ajustar nuestras estrategias para asegurar, en la medida de lo posible, el logro de nuestros objetivos. Este tipo de análisis indica que el 60% de los manuscritos recibidos en 2016 fueron desestimados por el equipo editorial antes de ser enviados a proceso de revisión por pares. Los motivos fueron debido al enfoque general/tema del manuscrito que no respondía a la línea editorial de la revista, seguidos por falencias metodológicas y/o al hecho de que se trataba de manuscritos teóricos. En los primeros seis meses del 2017, el 75% de los manuscritos fueron desestimados por el equipo editorial antes de ser enviados a revisión por motivos similares.
Otro cambio que ya hemos implementado es la ampliación en el número de palabras de los manuscritos -hemos extendido de 7,000 a 10,000 el número de palabras que aceptamos. Esto responde directamente a una tensión identificada por los Editores Generales anteriores: desarrollo, la educación y el aprendizaje que exploren modelos explicativos de estos procesos complejos, con una plataforma que facilite la comunicación de dichos estudios a través de una extension más amplia de los manuscritos.
Como cierre, invito a los autores, lectores, al consejo editorial, al equipo editorial directivo y a los Editores Asociados a participar en este nuevo ciclo, integrando las perspectivas de apertura, diálogo y conexión, con los pilares y el legado de colaboración; del afianzamiento de la revista a nivel internacional; y de la apertura en la búsqueda de nuevas ideas que nos dejan como regalo el equipo editorial anterior. Apertura, diálogo y conexión a nuevas ideas, perspectivas, temas, líneas de investigación, marcos teóricos, ámbitos, espacios geográficos, contextos, idiomas. Demás está decir que en el clima político que vivimos actualmente a nivel mundial sumado a la revolución tecnológica que ha ocurrido en los últimos 20 años, esta apertura, este díalogo y esta conexión son imprescindibles. Esta apertura, este diálogo y esta conexión se integran íntimamente con la oportunidad que se abre en este momento de la revista al publicarse en dos idiomas a través de una plataforma de alcance internacional, una novedad que no era cierta en 2012 cuando los Editores Generales anteriores asumieron el liderazgo de la revista. Es un desafío que nos incumbe y beneficia a todos, y es nuestra responsabilidad aprovecharlo al máximo.
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